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  亙nthe absence Qf over亡organic urologic discase， i亡is slot uncommon to see the paticnts with
irritative bladder symptems． Many people develop acute vesical irritability under stress． Such
physioiogic responses may be manifest in functional symptomatology and in some cases may eventually
星ead亡・・rganic pa出・1・gy． M・s亡・f亡hese pr・blems wh三ch enc・un亡ered in the urol・gist’s・Mce are
truly psychosomatic in some instance． On thc other hand， constipation， enteroptosis and pregnancy
can cause urinary frequency． Therefore an understanding of the basic problems and how best to
handle them is of utmost importance to the urologist． A multifactorial approach to the patient mana－
gement is advocated in some of these cases． Flavexate was found to be useful for symptomatic relief

































   投与期間病 歴   （錠×日）


















































    4年前より
   膀胱炎症状
 一  ブジー施行
 一        tl
 T  ”
   数年来膀胱
   不決感あり
灘藏轡
    トリプタノ
 一 一ル無勅
   数年前よ
 一 り多尿
3＞〈 7   一   ］t2／1→6／10  h
3×28 一 ：L2／1→5／1改善
3×、4 一．］L2／，＿8／、改善
3＞〈24   －   14／0→14／0 改 善
3×7 －  10／3→10／2改善
3×28 ウイントマイロン  8／2→ 6／0  改 善




3×14 －  16／2→i4／2 不変
3×14 －  8／0→8／0 不変
1×14 －  8／2→7／1改善
3×14 一 旨16／2→10／1改善





























































































































































    15／O一“ 8／0
    18／5－15／4
     8／2． 5／1
     8／5． 6／4
    10／i ． 10／0
    1 6／2 一 16／2
     5／2． 5／2
     16／G→16ノ／G
    16／1 ． 10／1
／eクニタ3T  15／1H→10／0
     8／4 ． 5／・2
     12／2一“ 5／O
ビブラマイシニ！ 16／1→10／1
  一 12／2－s 8／1

































































































































症状 効果  改  善 不  変   悪 化 計
頻尿 （排尿回数）
尿  意  促  迫
残   尿   感
排尿時不快感
















3 O （100 ％）
25（100％）
23（100％）
1 6 （leO ％）
8 （100 ％）
Table 3．総合効果
著効 有効 やや有効   無効 悪化 計
1 12 8






診 断 名 同 義 語 好発年齢・性 原 因 臨 床 症 状 検  査  所  見
          神経性
 膀胱神経症 頻尿
（F’sychogente 一
bladder， psycho一一         過敏性genic cystitis
syndro皿e， bladder   膀 胱
neuroslss neuros－







































































間質性膀胱炎 Interstitial eystitis，Hunner t s u！cer，
Submueous fibrosis


































O一一 30 6 IS







6 32 26（8 1．3％）
7 24 17（7 0．8％）
7 20 13（6 5．0 ％）
O一一30 12一9
女31～501220





17 59 42C7 1．2％）
26 59 33 （5 5；9 ％）
Table 6・慢性膀胱炎・慢性前立腺炎
 効果 著効 有効
年齢 やや有効 無効  計  改  善
       ON30 6 4
慢性膀胱炎      31－50 5 8  （女）






6 21 15 （7 1．4 ％）
       ot－30 o 2
慢性前立腺炎
      31 ts・ 50 1 1
  （男）











年、効果著効 有効 やや有効 無効  計  改  善
一一 so o 1
前立腺肥大症 51～75  3  1．




O 1 1（100 ％）
5 11 6（ 54．5％）
o o  o
夜  尿  症
2   0





































ajxjll ． Va h＞ ： Flavoxate hydrochloride 249
Table 8．年齢差（Mann－WhitneyのU検定）


















    ＝O．4454
24 一jZ＝：＝1．7762





























   Z＝＝1．7851
83＝jrz＝3．8635


























































疾患名   性



























女  12 20
男 O 10


























250    泌尿紀要 26巻 2号 1980年
Table lO．疾患差（Mann－WhitneyのU検定）
   効果      著効 有効疾患名 やや有効 無効 計
膀胱神経症 44 74  39  6．7 224
慢性膀胱炎 19 18  7  16  60
＝Z＝：：1．5323 N．S．
“
膀胱神経症 44 74  39  67 224
慢性前立腺炎   1  3   5   8   17
＝Z一一2．1484 X
“
膀胱神経症 44 74  39  67 224
前立腺肥大症   3  2   2   5   12
一Z＝＝O．5009 N．S．
」
膀胱神経症 44 74  39  67 224
夜  尿  症   3   1   0   0    4
TZ＝2．3930 ．X．
“
慢性膀胱炎  19  18
慢性前立腺炎   1  3
7   16
5    8
60 一   Z：＝2．5749 ．X’
17 」
慢性膀胱炎  19  18
前立腺肥大症   3  2
7 16
2    5
60 ＝   Z＝＝1．0220 N．S．12 」
慢性膀胱炎 19 18
夜 尿  症   3  1
7 16
0    0
60 r
   Z＝1．8252 N．S．4 J









   Z＝＝O．7983 N．S．
12 」
慢性前立腺炎   1







17 ＝   Z二2．8020  ※4 」
前立腺肥大症   3








   Z＝＝1．9050 N．S．4 “
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